





















































































ル人文学のすすめ』, 勉誠出版 , pp.189-204, 2013年7月
Ryo Akama, ‘Particolarita e capolavori della collezione di stampe ukiyoe del Museo d'Arte Orientale di Venezia’, “La grande 
onda di Hokusai Toccarre il sentimento della forma”, Venezia Cafoscarina, pp.38 -60 (96p), September 2013
〈論文〉
赤間亮「辰岡万作と「馬切り」」第288回平成26年初春歌舞伎公演国立劇場公演プログラム, pp.22-23, 2014年1月
赤間亮「デジタル・ヒューマニティーズの行方」DH JP, vol.1, 勉誠社 , pp.49-55, 2014年2月10日
赤間亮「イメージデータベースの効用」DH JP, vol.2, 勉誠社 , 2014.3.10, pp. 68-76, 2014年3月10日
【審査付き】赤間亮 , 齊藤ちせ「国際型ARCモデルによるヴェネチア東洋美術館浮世絵画コレクションのデジタル・アーカイブ
とその全容紹介」 アート・ドキュメンテーション研究 , 21, アート・ドキュメンテーション学会 , pp.22-34, 2014年3月31日
〈口頭発表〉
Ryo Akama, ‘What is the role of ARC in the next stage?  Sharing the burden of making the use of digital resources more 
effective’, JADH2013, Soshikan holl, Ritsumeikan University,Kyoto, 20 September 2013
赤間亮「演劇・芸能アーカイブの歴史と展望　演博のデジタル・アーカイブと立命館アート・リサーチセンターの展開」日本
演劇学会 , 椙山女学園大学 , 2013年10月12日
【審査付き】赤間亮 , 齊藤ちせ「ヴェネチア東洋美術館の浮世絵版画の全貌とデジタルアーカイブ」アート・ドキュメンテーショ
ン学会第6回秋季研究発表会 , 跡見女子大学 , 2013年11月17日
赤間亮「海外古典籍デジタル・アーカイブ」立命館大学大学院文学研究科行動文化情報学専攻「文化情報学専修」設置準





赤間亮「デジタル・アーカイブと"地図"」『横浜市立大学コレクション・古地図の世界』研究講座 , 横浜市立歴史博物館 , 
2013年10月27日
赤間亮「役者絵を読む」 立命館大学土曜講座 , 立命館大学末川記念会館 , 2013年12月21日
〈その他〉
《新聞記事》



























































徐剛 , 辻三郎「三次元ビジョン入門」三次元ビジョン入門（画像ラボ別冊）, 日本工業出版 , 187p., 2013年10月
〈口頭発表〉
Shunji Yamamura, Ploypailin Rodjanawatana, and Gang Xu, ‘Real-Time Stereo Tracking and Mapping’, The 9th Joint 
Workshop on Machine Perception and Robotics (MPR2013), Kyoto, Japan, October 2013
Ryohei Suzuki, and Gang XU, ‘Kinect Fusion Aided By Matching Feature Points In Color Images’, The 9th Joint Workshop 




Xian-Hua Han, Gang Xu, and Yen-Wei Chen, ‘Robust Local Ternary Patterns for Texture Categorization’, the 2013 6th 
International Conference on Bio Medical Engineering and Informatics (BMEI 2013), pp.847-851, Hangzhou, China,	
December 2013
〈招待講演〉




























































「時代劇文化を伝えていくために　―アーカイブズからみた時代劇のこれまでとこれから」』, 京都文化博物館 , 2013年6月
30日
冨田美香「吉川英治の映画―1920 年代から1950 年代への連続／不連続―」『現代日本〈映画-文学〉相関研究会』立命館
大学衣笠キャンパス末川記念会館第3 会議室、2013 年12 月7 日
Mika Tomita, ‘Japan Expo ’70 and Japanese Cinema’, Journées d’étude « La tradition dans le cinéma japonais » Organisées 
par le Département d’études japonaises de l’Université de Strasbourg et le Centre Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace 
(CEEJA), en collaboration avec la Maison Universitaire France-Japon et le Groupe d’études orientales, slaves et néo-
helléniques (GEO – EA 1340) de l’Université de Strasbourg, 19 December 2013
Mika Tomita, ‘Japanese Films and the Enthronement of the Showa Emperor, 1927-1928’ "Kinema Club XIII at Harvard 



















































いて、学術論文誌Literary and Linguistic Computing
（Oxford Journals）に論文が掲載された。また、本
研究成果の国際会議DC-2013での発表に対して、



























【審査付き】Biligsaikhan Batjargal, Takeo Kuyama, Fuminori Kimura, and Akira Maeda, ‘A Linked Data Driven Approach 
on Cross Language Information Access to Diverse Japanese Databases’, In Book of Abstracts of the 5th International 
Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML2013), pp.178-179, Sapienza - Università di Roma 
(Rome, Italy), 7 June 2013
【審査付き】Biligsaikhan Batjargal, Fuminori Kimura, Garmaabazar Khaltarkhuu, and Akira Maeda, ‘Applying Text Encoding 
Initiative Guidelines to a Historical Record in Traditional Mongolian Script’, In Proceedings of the 4th International 
Conference on Culture and Computing (Culture and Computing 2013), pp.141-142, Kyoto, Japan, September 2013
【審査付き】Biligsaikhan Batjargal, Takeo Kuyama, Fuminori Kimura, and Akira Maeda, ‘Linked Data Driven Dynamic Web 
Services for Providing Multilingual Access to Diverse Japanese Humanities Databases’, In Proceedings of the 13th 
International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (DC-2013), pp.19-24, Lisbon, Portugal, Septmber 
2013
【審査付き】Biligsaikhan Batjargal, Takeo Kuyama, Fuminori Kimura, and Akira Maeda, ‘Linked data driven multilingual access 
to diverse Japanese Ukiyo-e databases by generating links dynamically’, Literary and Linguistic Computing, Vol.28, No.4, 
pp. 522-530, December 2013
【審査付き】Fuminori Kimura, Takahiko Osaki, Taro Tezuka, and Akira Maeda, ‘Visualization of relationships among historical 










【審査付き】Fuminori Kimura, Katsuhiro Mitsui, and Akira Maeda, ‘Extraction of Linked Data Triples from Japanese Wikipedia 
Text of Ukiyo-e Painters’, In Proceedings of the 4th International Conference on Culture and Computing (Culture and 
Computing 2013), pp.192-193, Kyoto, Japan, September 2013
【審査付き】Kenji Ishihara, Fuminori Kimura, and Akira Maeda, ‘Music Retrieval Using Onomatopoeic Query’, In Proceedings 
of the World Congress on Engineering and Computer Science 2013 (WCECS2013), pp.437-442, San Francisco, CA, 
October 2013
【審査付き】Keita Ozaki, Fuminori Kimura, and Akira Maeda, ‘Extraction of Comparative Sentences and their Components 
from BBS Messages’, In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2013 (WCECS2013), 
pp. 474-479, San Francisco, CA, October 2013
【審査付き】Mamoru Yoshimura, Fuminori Kimura, and Akira Maeda, ‘Personal Name Extraction from Ancient Japanese 
Texts’, In Proceedings of the Exploration, Navigation and Retrieval of Information in Cultural Heritage ENRICH 2013 
Workshop, Trinity College Dublin (Dublin, Ireland), 1 August. 2013
〈口頭発表〉
加藤拓磨 , 久山岳夫 , Biligsaikhan Batjargal, 木村文則 , 前田亮「メタデータを用いた異言語浮世絵データベース間における同
一作品の同定手法」第3回知識・芸術・文化情報学研究会 , 2014年2月
【審査付き】久山岳夫 , Biligsaikhan Batjargal, 木村文則 , 前田亮「複数の異種浮世絵データベース間における同一作品の同
定手法の提案」人文科学とコンピュータシンポジウム論文集 , pp.225-232, 2013年12月
【審査付き】佐藤貴文 , 後藤真 , 木村文則 , 前田亮「複数の人文系研究者による史料注釈を可能とするWebシステムの試作―
『東大寺要録』を用いて―」人文科学とコンピュータシンポジウム論文集 , pp.57-64, 2013年12月
櫻木優輝 , 青山敦 , 木村文則 , 前田亮「階層的意味を考慮したプレゼンテーションスライド図形の構造化手法の提案」第6回
データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM2014）論文集 , 2014年3月
【審査付き】吉村衛 , 木村文則 , 前田亮「古文テキストからの人物表現抽出」人文科学とコンピュータシンポジウム論文集 , 
pp.97-102, 2013年12月
Biligsaikhan Batjargal, 木村文則 , 前田亮「浮世絵を対象とした多言語・異種データベースの横断検索」第19回公開シンポジ
ウム「人文科学とデータベース」論文集 , pp.27-32, 2013年11月
〈招待講演〉
Multilingual Access to Diverse Digital Libraries and Archives: A Linked Data Approach, Invited talk at the Fourth International 
Conference on Digital Libraries (ICDL2013), New Delhi, India, November 2013
〈その他〉
《受賞》
Best Project Report Award, The 13th International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (DC-2013) 
Best Student Paper Award, The 2013 IAENG International Conference on Internet and Multimedia Technologies 2013 
(ICIMT'13) 
Certificate of Merit (Student), The 2013 IAENG International Conference on Internet and Multimedia Technologies 2013 
(ICIMT'13) 













































































































山本真紗子「涼をよぶロマンキモノ展―夏の愉しみ―」展に企画参加、神戸ファッション美術館 (会期 )2013年7月18日～ 9月
24日












赤間亮「無形文化財の保存　ー大学での試み」『文化財の現在 過去・未来』,宮帯出版 , pp.77-97, 2013年7月
〈その他〉
赤間亮「文化資源デジタル・アーカイブ」立命館大学大学院文学研究科行動文化情報学専攻「文化情報学専修」ニュース
レター , 1, pp.4-6, 2013年10月
《Keynote speech》
Ryo Akama,‘A New Approach to Collaborative Research in the Digital Humanities for Museums and Universities’,The British 
Museum, 1 March 2014
《講演》
赤間亮「海外古典籍デジタル・アーカイブ」立命館大学大学院文学研究科行動文化情報学専攻「文化情報学専修」設置準




























































作成・公開」『地理情報システム学会講演論文集』地理情報システム学会 , 19, 4p., 2013年10月(CD-ROM)
金玟淑,	村上晴澄,	瀬戸寿一,	矢野桂司,	福島幸宏,	土橋誠「日帝強占期における近藤豊撮影韓国写真資料に関する基礎研究
（An Initial Study on the Korean Historic Building Photo Images taken by Dr.Yutaka Kondo in Japanese Colonial Era）」『韓
国建築歴史学会 2013年秋季学術発表大会資料集』韓国建築歴史学会,	pp.103-108, 2013年11月
矢野桂司,	瀬戸寿一「地理情報システムを用いた地理学と歴史学の連携：歴史GISの試み」アリーナ, 15, 『デジタルアースの
最前線：別冊』風媒社 , pp.13-19, 2013年5月
James A. Cheshire, Paul A. Longley, Keiji Yano, and Tomoki Nakaya, ‘Japanese surname regions’, Papers in Regional 
Science, 2013, DOI: 10.1111/pirs.12002
Kazumasa Hanaoka, Tomoki Nakaya, Keiji Yano, and Shigeru Inoue, ‘Network-based spatial interpolation of commuting 
trajectories: Application of a university commuting management project in Kyoto, Japan’, Journal of Transport Geography, 
2013, online
Minsuk Kim, Haruto Murakami, Toshikazu Seto, Keiji Yano, Yukihiro Fukushima, and Makoto Dobashi, ‘Web-based Map 
and Digital Archiving for Korean Historic Building Photo Images taken by Dr. Yutaka Kondo during the 1930s and 1940s’, 
Proceedings of KAGIS Fall Conference 2013 The 15th KOREA & JAPAN International Symposium on GIS, pp.232-235, 
31 October 2013
Takeho Satani, Keiji Yano, Tomoki Nakaya, Alex Singleton, and Christopher Brunsdon, ‘Open Social Atlas of the 2010 
Population Census of Japan. Proceedings of KAGIS Fall Conference 2013’, The Proceedings of 15th KOREA & JAPAN 
International Symposium on GIS, pp.270-273, 31 October 2013
〈口頭発表〉
佐谷岳穂,	矢野桂司,	中谷友樹,	Alex Singleton,	Christopher Brunsdon「2010年国勢調査小地域統計のオープン・アトラスの作
成・公開」第22回学術研究発表大会, 地理情報システム学会, 慶応義塾大学三田キャンパス, 2013年10月26-27日
金玟淑,	村上晴澄,	瀬戸寿一,	矢野桂司,	福島幸宏,	土橋誠「日帝強占期における近藤豊撮影韓国写真資料に関する基礎研究















Kazuto Aoki, Koji Takeda, Daigo Ito, Keiji Yano, Tomoki Nakaya, and Manabu Inoue, ‘Historical changes in land price formation 
factors over 100 years in Kyoto, Japan: comparison of the land price distributions in 1910s and 2010s in a GIS environment’, 
IGU Kyoto Regional Conference 2013, Kyoto International Conference Center, Kyoto, 5-9 August 2013
Kazumasa Hanaoka, and Keiji Yano, ‘Comparisons of spatial microsimulation approaches for estimating person-trips at small area 
level', IGU Kyoto Regional Conference 2013, Kyoto International Conference Center, Kyoto, 5-9 August 2013
Minsuk Kim, Haruto Murakami, Toshikazu Seto, Keiji Yano, Yukihiro Fukushima, and Makoto Dobashi, ‘Web-based Map and 
Digital Archiving for Korean Historic Building Photo Images taken by Dr. Yutaka Kondo during the 1930s and 1940s’, KAGIS Fall 
Conference 2013 The 15th KOREA & JAPAN International Symposium on GIS, pp. 270-273 RAMADA PLAZA JEJU HOTEL (Jeju, 
Korea), 31 October 2013
Liang Li, Woong Choi, Mana Umeda, Kozaburo Hachimura, Keiji Yano and Hiromi Tanaka, ‘Revival of a traditional Japanese 
festival: virtual ato-matsuri across time and space’, The International Conference on Culture and Computing 2013, Kyoto, 
Japan, pp.210-211, September 2013 
Takeho Satani, Keiji Yano, Tomoki Nakaya, Alex Singleton, and Christopher Brunsdon, ‘Open Social Atlas of the 2010 Population 
Census of Japanl’, KAGIS Fall Conference 2013 The 15th KOREA & JAPAN International Symposium on GIS, pp.270-273 
RAMADA PLAZA JEJU HOTEL (Jeju, Korea), 31 October 2013
Keiji Yano, Takashi Kirimura, Tomoki Nakaya and Takeho Satani, ‘Japanese Geodemographics based on the 2010 Population 
Census of Japan’, IGU Kyoto Regional Conference 2013, Kyoto International Conference Center, Kyoto, 5-9 August 2013
Keiji Yano, Toshikazu Seto, Takanori Hashimoto, Kenich Sumiyoshi, and Dai Kawahara, ‘Simulating the Revival of Ofune-hoko in 
the Kyoto Gion Festival’, The International Conference on Culture and Computing 2013, Kyoto, Japan, 16-18 September 2013
Keiji Yano,	 ‘The Digital Museum of the Kyoto Gion Festival’, Museums in the Digital Age: Case Studies in the Digitisation of 
Japanese Cultural Artefacts, The British Museum, The Art Research Center, Ritsumeikan University, and The Sainsbury Institute 
for the Study of Japanese Art and Cultures, The Raymond and Beverly Sackler Rooms, The British Museum, London, UK, 1 
March 2014
Keiji Yano,	‘Virtual Kyoto: Exploring the past, the present and the future of Kyoto’, The Japan Society for the Promotion of Science 
(JSPS), en collaboration avec La Maison Universitaire France-Japon, a le plaisir de vous convier à la conférence du, à la Maison 




『京都市無形文化遺産展示室』京都祇園祭大船鉾復興展示 , ヨドバシカメラ マルチメディア京都の1F特別展示スペース, 
10-18時 , 水曜日休館 , 無料




Liang Li, Woong Choi, Mana Umeda, Kozaburo Hachimura, Keiji Yano, and Hiromi Tanaka, ‘Revival of a traditional Japanese 
festival: virtual ato-matsuri across time and space', The International Conference on Culture and Computing 2013, the Culture 

















































































【審査付き】遠藤保子 , 相原進 , 八村広三郎「ガーナの舞踊と舞踊のデジタル記録」立命館大学産業社会学会編『立命館産
業社会論集』, 49/1, pp.23-44, 2013年6月
【審査付き】Woong Choi, Liang Li, Hiroyuki Sekiguchi, and Kozaburo Hachimura, ‘Recognition of Gait Motion by Using Data 
Mining’, 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), pp.1213-1216, South Korea, 
2013
【審査付き】Liang Li, Chulapong Panichkriangkrai,	and Kozaburo Hachimura, ‘Ukiyo-e rakkan extraction and retrieval’, 
International Journal of Digital Content Technology and its Applications, Vol.7,  no.14, pp.58-68, 2013
【審査付き】Liang Li, Woong Choi, and Kozaburo Hachimura, ‘An immersive environment for virtual cultural festival’, 5th 
International Conference on Virtual, Augmented and Mixed Reality (VAMR 2013), Las Vegas, USA, Springer LNCS 8022, 
pp.409-415, 21-26 July 2013
【審査付き】Liang Li, Chulapong Panichkriangkrai, and Kozaburo Hachimura, ‘Ukiyo-e rakkan retrieval system’, The 12th 











【審査付き】Liang Li, Woong Choi, Mana Umeda, Kozaburo Hachimura, Keiji Yano, and Hiromi Tanaka, ‘Revival of a traditional 
Japanese festival: virtual ato-matsuri across time and space’, The International Conference on Culture and Computing 2013, 
Kyoto, Japan, pp.210-211, 16-18 September 2013 [Best Paper Award of the Digital Humanities Special Track]
【 審査付き】Chulapong Panichkriangkrai, Liang Li, and Kozaburo Hachimura, ‘Character Segmentation and Retrieval for 
Learning Support System of Japanese Historical Books’, The 2nd International Workshop on Historical Document Imaging 
and Processing (HIP 2013), Washington, DC, USA, pp.118-122, 24 August 2013
【審査付き】Chulapong Panichkriangkrai, Liang Li, and Kozaburo Hachimura, ‘Interactive system for character segmentation 
of woodblock-printed Japanese historical book images’, The International Conference on Culture and Computing 2013， 
Kyoto, Japan, pp.200-201, 16-18 September 2013
【 審 査 付 き】Nao Shikanai and Kozaburo Hachimura, ‘Face-to-face Effects on Interpersonal Interactions during 
Dance Movements’, Journal of Convergence Information Technology, 8(10), pp.1100-1109, 2013
【審査付き】Nao Shikanai and Kozaburo Hachimura, ‘Comparison of Kansei Information between Joyful and Happy Expressions 
in Dance’, M. Kurosu (Ed.): Human-Computer Interaction, Part I, HCII 2013, Springer LNCS 8004, pp.611-619, Las Vegas, 
NV, USA, July 2013
【審査付き】Yasunori Yamamoto, Fumio Adachi, and Kozaburo Hachimura ‘Common metadata to search for non-digital 
cultural resources in heterogeneous databases’, The International Conference on Culture and Computing 2013, Kyoto， 













Kozaburo Hachimura, ‘Digital Archives: Digitization， Preservation， Distribution and Reproduction of Cultural Properties and 
Materials with Information Technologies’,	PNC, Kyoto University, Kyoto, 10 Desember 2013
Kozaburo Hachimura, ‘Collaboration between IT and the Humanities: "Digital Humanities Center for Japanese Arts and 





































































神田輝，赤羽克仁，脇田航，田中弘美，佐藤誠「手技シミュレーションのための手首力覚提示装置の提案 (Proposal of wrist 




Ling Li, Woong Choi,	Mana Umeda, Kozaburo Hachimura, Hiromi.T Tanaka, and Keiji Yano, ‘Revival of a Traditional 
Japanese Festival: Virtual Ato-Matsuri Across Time and Space’, Proceedings of the IEEE International Conference on 
Culture and Computing(Culture and Computing 2013), Nakagawa Hall, Suzaku Campus, Ritsumeikan University, kyoto, 
16-18 September 2013
Masaru Tsuchida, Kunio Kashino, Junji Yamato, Aki Takayanagi, Wataru Wakita, and Hiromi T. Tanaka, ‘Digital Archiving of 
Tapestries of Kyoto Gion Festival using a High-definition and Multispectral Image Capturing System’, Proceedings of the 
IEEE International Conference on Culture and Computing(Culture and Computing 2013), Nakagawa Hall, Suzaku Campus, 
Ritsumeikan University, 16-18 September 2013
Wataru Wakita and Hiromi T. Tanaka, ‘Real-time Haptic Sensing and Rendering based on Bilateral Control’, Proceedings of 
the 3DSA2013 International Conference on 3D Systems and Applications, 87, S12-1, Grand Front Osaka, 27 June 2013
Wataru Wakita and Hiromi T. Tanaka, ‘A Real-time Sensing and Rendering of Haptic Perception based on Bilateral 
Control’, ACM SIGGRAPH 2013, the 40th International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive 
Techniques, Anaheim Convention Center, Los Angeles, USA, 23 July 2013
Wataru Wakita and Hiromi T. Tanaka, ‘Digital Archiving of Large 3D Woven Cultural Artifacts of the "Fune-hoko"’, 
Proceedings of the IEEE International Conference on Culture and Computing(Culture and Computing 2013), Nakagawa 




究開発」複合現実型デジタル・ミュージアム　成果報告会 , 立命館大学びわこくさつキャンパス, 草津市 , 2013年5月12-13
日
文部科学省　平成22 ～ 24年度科学技術試験研究委託事業「デジタル・ミュージアムの展開に向けた実証実験システムの研




















































研究発表会 , pp.887-888, 2014年3月
中野皓太 , 中山雅人 , 西浦敬信 , 山下洋一「空間周波数領域演算を用いたWE-FDTD法の3次元音場における数値分散の評
価」電子情報通信学会技術研究報告 [音声 ], Vol.113, No.28, SP2013-22, pp.127-132, 2013年5月
中野皓太，中山雅人，西浦敬信，山下洋一「空間周波数領域演算による数値分散抑圧型WE-FDTD法に基づく3次元音場模擬
の性能評価」日本音響学会2013年秋季研究発表会 , 1-Q-19, pp.735-738, 2013年9月
吉元直輝，中野皓太，中山雅人，西浦敬信「多面体スピーカを用いた発声放射特性模擬の頑健性評価」日本音響学会2014年
春季研究発表会 , pp.891-894, 2014年3月
吉元直輝，中野皓太，中山雅人，西浦敬信「多面体スピーカを用いた連続音声の放射特性模擬法の客観評価」日本音響学会
2013年秋季研究発表会 , 1-Q-20, pp.739-742, 2013年9月
Yuto Konishi ‘Sound Image Control of Elevation direction based on Spectral Envelope Transformation of Head-Related 
Transfer Function on Front and Back Directions’, Ritsumeikan IEEE English Presentation Competition 2013, Shiga, 
October 2013
Kota Nakano, Masato Nakayama, Takanobu Nishiura, Yoichi Yamashita, and Toshiyuki Kimura, ‘A polar-coordinate-










source’, ICA 2013, PaperID:2pSP4, Montreal, Canada, June 2013
Naoki Yoshimoto, Kota Nakano, Masato Nakayama, and Takanobu Nishiura, ‘Evaluation of human-phonatory radiation 











































上村雅之『ファミコンとその時代』NTT出版 , pp.120, 2013年6月28日
中村彰憲『ファミコンとその時代』NTT出版 , pp.51, 2013年6月28日
細井浩一『ファミコンとその時代』NTT出版 , pp.93, 2013年6月28日
中村彰憲「アジアデジタルコンテンツ産業の発展」『変貌する日本のコンテンツ産業』ミネルヴァ書房 , p.42, 2013
中村彰憲『なぜ人はゲームにハマるのか～開発現場から得た「ゲーム性」の本質』ソフトバンククリエイティブ , pp.101, 
2014
Alejandro Toledo, Kingkarn Sookhanaphibarn, Ruck Thawonmas, and Frank Rinaldo, ‘Content-Based Recommendation for 
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『立命館映像学』, pp.77-93, June 2013
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International Conference on Culture and Computing (Culture and Computing 2013), Kyoto, Japan, pp.218-219, 16-18 
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Shigemi Nakagawa, ‘The End of Women’s Literary Film: Naruse Mikio’s Hourouki (1962) and Imamura Shōhei’s Nippon 
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Shigemi Nakagawa, ‘Nature as a Problematic concept in Japanese Literature; Looking for Reality’, International Symposium 
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美川圭『白河法皇－中世をひらいた帝王－』, 角川学芸出版 , 2013年4月
〈論文〉
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 a.元画像 b.ガウシアンフィルタ結果 c.2値化結果 d.ラベリングでの
    ノイズ除去　
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情報科学技術フォーラム講演論文集 , O-045, 2013【FIT奨励賞を受賞】
岡村瞬,	梶原祐輔,	原田史子,	島川博光「モーションセンサを用いた単調作業における特徴部位の推定」第12回情報科学技
術フォーラム講演論文集 , J-031, 2013
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Body Movement to Prevent Human Errors’, 12th International Conference on Telecommunications and Informatics (TELE-















































































































































































































































































































柴田雄樹 , 一色康平 , 速水洸 , 田中千遥 , 大島登志一「『百鬼面』：複合現実型エンタテインメントコンテンツ制作の体系化の
検討」第18回日本バーチャルリアリティ学会大会（大会論文集13C-3）, 日本バーチャルリアリティ学会 , 大阪市 , 2013年9
月18日
古川耕平「史料としての3DCG」藝能史研究第50回大会,	2013年6月
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〈その他〉
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